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Ⅰ.  Introduction
Since the formal adoption of Judo as an event in 18th Olympic in 1964, Judo has 
undergone rapid development in terms of popularity and participation. People 
around the world have come to look upon Judo in various and distinctly different 
ways: as pure competition in which winning, above all other considerations, is 
supreme; as a commercial activity; as a life−long activity of physical education, and 
so on.  However, in recent times, it is felt that the over−riding emphasis on victory 
in competition has become the main focus, and accordingly, that the concepts upon 
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which the founding Jigorō Kanō developed Judo, the ideals and philosophy of Judo, 
are fading away with time.
Judo was originally developed from the life−taking techniques of jujutsu.  The 
founder Kanō, upon creating Judo replaced the word “jutsu” or simply ‘technique,’ 
with “michi” (the “dō” of Judo）which served to re−interpret Judo as a path or 
means for development of the human character.  This Judo, one that serves to 
develop human beings, is the system which spread to the various countries of the 
world.
With this foundation of Judo in mind, this study will examine life−long sport, life
−long martial arts, and specifically life−long Judo as a sporting activity.  In order 
to do so, we have investigated the subject groups of senior Judo competitors with 
long careers who have entered the Japan Master’s Tournament, and top−level 
competition university students.
Ⅱ.  Methods
(1) Subjects: Japanese master's (senior）Judo competitors (N = 64）
 Age: Range of 31 years to 83 years old, average age 49.65 years old.
 Experience: Average experience of 31.02 years, standard deviation 13.487 
years.
 Rank: Shodan to 8−dan, average rank of 5−dan.　 
(2）  Investigation materials:
Based on an earlier study, previously reported in “Investigation of the Image of Judo, 
Study Number 7,” Rio de Janeiro, 2008, which included responses to 20 items, we 
employed the same battery of 20 questions, each with five possible responses. (Data 
presented in accompanying sheet.)
(3）  Investigation Method:
The investigation was conducted at the 5th Japan Master’s Judo Tournament, Akita 
Prefectural Budōkan, in the October of 2008.  Questionnaires were responded to by 
competitors at the time of the tournament and were collected at that same time.  
(4）  Analysis method:
The data collected was converted to scores, compiled by descriptive statistical analysis 
method, calculated by categorical data analysis method, and a partial principle 
components and factor analysis performed.  Principle factors in which Eigen values 
were over 1.0 normal/varimax rotations were compared to standard values using a 
factor−order de−convolution method, producing multi−factored solutions.
Ⅲ.  Results
Table 6:  This table displays a matrix of the outcome of the data accumulated at 
the Master’s Tournament.  The evaluation indicated is a cumulative score based on 
2 0 questions.  The question producing the highest score, Q1 1, was “Jigorō Kanō 
was the founder of Judo” (x–=4.7 9 3, SD=0.7 6 5).  Conversely, the question which 
received the lowest score was Q2, “If speaking of Judo, Ryōko Tani comes to mind” 
(x–=2.396, SD=1.225).  Analyzing all factors identified by competitors of the Master’
s Tournament, with regard to the total dispersion, the Degree of Cumulative was 
72.206%. Factors with a quantitative load factor of 0.5 or more meeting the criteria, 
six factors were identified; however, four factors were impossible to interpret.
Ⅳ.  Conclusions
The result of the previous study, reported in Rio in 2008, demonstrated that for top−
level Japan university students the image of Judo is one in which the emphasis is on 
competition.  However, for top−level Korean university competitors, the image of Judo 
is one in which Judo is a traditional culture, as well as being a competitive activity.
However, in the study of the Japanese Master’s competitors, 1 1 items, or above 
half, were identified as primary factors. It is notable that there was high affinity to 
the image of Judo as being consistent with the ideals and principles of the master 
Jigorō Kanō. Based on this, we infer the ideals of “maximum efficient use of power,” 
“mutual assistance and cooperation,” and “mutual prosperity and harmony for one’s 
self and others” will continue to be cultivated as an aspect of the philosophy of Judo 
adherents long into the future.
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カテゴリィー 柔道特定 他スポーツと共通 合計
大学生柔道部員 1380（4.8%） 2,712（95.2%） 2,850
大学生・他スポーツ 630（7.1%） 819（92.9%） 882
一般社会人 192（11.3%） 1,508（88.7%） 1,700












1 柔道は常に１本の世界である。 19 柔道は日本が誇れるスポーツである。
2 柔道はといえば谷亮子（旧・田村）である。 20 柔道は自分との戦いである。
3 柔道は日本が発祥の国である。 21 柔道は痛いスポーツである。
4 柔道をする人には太っている人が多い。 22 柔道をすると耳がつぶれる。
5 柔道は激しいスポーツである。 23 柔道は世界に通用するスポーツである。
6 柔道は相手の力を利用する。 24 柔道着の色は白と青は必要である。
7 柔道をすると身体が丈夫になる。 25 柔道には純白のイメージがある。
8 柔道はスポーツではなく武道である。 26 柔道は日本の伝統的文化である。
9 柔道を通して心・技・体を学ぶ。 27 柔道はカッコいいスポーツである。
10 柔道は奥の深いスポーツである。 28 柔道は楽しいスポーツである。
11 柔道は１本勝ちに魅力がある。 29 柔道をすると筋肉質の身体になる。
12 柔道はケガの多いスポーツである。 30 柔道の勝敗には判定制度は必要だ。
13 柔道をすると手の指が太くなる。 31 柔道は自分を成長させるスポーツである。
14 柔道は礼に始まり、礼に終わる精神がある。 32 柔道は相手の一瞬のスキをとらえる。
15 柔道は世界に親しまれているスポーツである。 33 柔道をすると精神力・集中力がつく。
16 柔道は格闘技である。 34 柔道はスポーツである。
17 柔道の試合には制限時間は必要である。 35 柔道には汗のイメージがある。
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【報告－８】The 5th International Judo Federation World Judo Research Symposium 
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項　目 1 factor 2 factor 3 factor 4 factor 5 factor 6 factor  共通性
１１ 柔道の創始者は嘉納治五郎である 0.899 0.82532
１９ 柔道は自分を成長させるスポーツである 0.894 0.83475
１２ 柔道は日本が誇れるスポーツである 0.862 0.77174
２０ 柔道をすると精神力・集中力がつく 0.859 0.77518
１５ 柔道は日本の伝統文化である 0.818 0.74335
７ 柔道は礼に始まり、礼に終わる精神がある 0.771 0.65951
１０ 柔道の試合には制限時間は必要である 0.766 0.67793
９ 柔道は格闘技である 0.677 0.54799
８ 柔道は世界に親しまれているスポーツである 0.637 0.78251
１８ 柔道の勝敗には判定制度は必要だ 0.581 0.69728
１６ 柔道はカッコいいスポーツである 0.541 0.73743
１７ 柔道をすると筋肉質の身体になる 0.538 0.60524
１４ 柔道をすると耳がつぶれる 0.767 0.68245
３ 柔道は日本が発祥の国である − 0.583 0.79491
４ 柔道は相手の力を利用する − 0.504 0.61352
５  柔道はケガの多いスポーツである 0.885 0.82479
１３ 柔道は痛いスポーツである 0.615 0.70397
２ 柔道と言えば谷亮子 ( 旧姓 : 田村 ) である 0.895 0.82281
６ 柔道をすると手の指が太くなる 0.863 0.77513
１ 柔道は常に１本の世界である 0.414 0.63262
貢献度 7.37723 1.74391 1.58733 1.43122 1.23898 1.12982 14.50852
貢献量（％） 36.88615 8.71958 7.93667 7.15612 6.19491 5.64914 72.54258

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KOKUSHIKAN UNIVERSITY BUTOKU-KIYOO (NO.26)





項　目 1 factor 2 factor 3 factor 4 factor 5 factor 6 factor  共通性
１１ 柔道の創始者は嘉納治五郎である 0.899 0.82532
１９ 柔道は自分を成長させるスポーツである 0.894 0.83475
１２ 柔道は日本が誇れるスポーツである 0.862 0.77174
２０ 柔道をすると精神力・集中力がつく 0.859 0.77518
１５ 柔道は日本の伝統文化である 0.818 0.74335
７ 柔道は礼に始まり、礼に終わる精神がある 0.771 0.65951
１０ 柔道の試合には制限時間は必要である 0.766 0.67793
９ 柔道は格闘技である 0.677 0.54799
８ 柔道は世界に親しまれているスポーツである 0.637 0.78251
１８ 柔道の勝敗には判定制度は必要だ 0.581 0.69728
１６ 柔道はカッコいいスポーツである 0.541 0.73743
１７ 柔道をすると筋肉質の身体になる 0.538 0.60524
１４ 柔道をすると耳がつぶれる 0.767 0.68245
３ 柔道は日本が発祥の国である − 0.583 0.79491
４ 柔道は相手の力を利用する − 0.504 0.61352
５  柔道はケガの多いスポーツである 0.885 0.82479
１３ 柔道は痛いスポーツである 0.615 0.70397
２ 柔道と言えば谷亮子 ( 旧姓 : 田村 ) である 0.895 0.82281
６ 柔道をすると手の指が太くなる 0.863 0.77513
１ 柔道は常に１本の世界である 0.414 0.63262
貢献度 7.37723 1.74391 1.58733 1.43122 1.23898 1.12982 14.50852
貢献量（％） 36.88615 8.71958 7.93667 7.15612 6.19491 5.64914 72.54258

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KOKUSHIKAN UNIVERSITY BUTOKU-KIYOO (NO.26)









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　項　目 1 factor 2 factor 3 factor 4 factor 5 factor 6 factor 7 factor   共通性
１８ 柔道の勝敗には判定制度は必要だ 0.718 0.75193
１４ 柔道をすると耳がつぶれる 0.712 0.63619
１０ 柔道の試合には制限時間は必要である 0.657 0.55629
３　 柔道は日本が発祥の国である 0.622 0.41195
１９ 柔道は自分を成長させるスポ ツーである 0.558 0.67254
１７ 柔道をすると筋肉質の身体になる 0.551 0.69771
１６ 柔道はカッコいいスポ ツーである 0.817 0.73065
１５ 柔道は日本の伝統文化である 0.803 0.81404
６　 柔道をすると手の指が太くなる 0.491 0.68198
１２ 柔道は日本が誇れるスポ ツーである 0.864 0.79543
１１ 柔道の創始者は嘉納治五郎である 0.744 0.67052
５　 柔道はケガの多いスポ ツーである 0.571 0.54148
４　 柔道は相手の力を利用する 0.476 0.48348
１　 柔道は常に１本の世界である 0.775 0.70522
１３ 柔道は痛いスポ ツーである 0.742 0.62456
２　 柔道と言えば谷亮子 ( 旧姓 : 田村 ) である 0.606 0.65188
２０ 柔道をすると精神力・集中力がつく 0.831 0.72019
７　 柔道は礼に始まり、礼に終わる精神がある 0.611 0.63858
８　 柔道は世界に親しまれているスポ ツーである 0.625 0.70089
９　 柔道は格闘技である 0.751 0.66345
貢献度 3.36241 1.94794 1.93684 1.82116 1.56991 1.27297 1.23781 13.44905
貢献量（％） 16.81211 9.73973 9.68422 9.10583 7.84951 6.36487 6.18908 65.74526
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　　　　　　　　　　　　　　項　目 1 factor 2 factor 3 factor 4 factor 5 factor 6 factor 7 factor   共通性
１８ 柔道の勝敗には判定制度は必要だ 0.718 0.75193
１４ 柔道をすると耳がつぶれる 0.712 0.63619
１０ 柔道の試合には制限時間は必要である 0.657 0.55629
３　 柔道は日本が発祥の国である 0.622 0.41195
１９ 柔道は自分を成長させるスポ ツーである 0.558 0.67254
１７ 柔道をすると筋肉質の身体になる 0.551 0.69771
１６ 柔道はカッコいいスポ ツーである 0.817 0.73065
１５ 柔道は日本の伝統文化である 0.803 0.81404
６　 柔道をすると手の指が太くなる 0.491 0.68198
１２ 柔道は日本が誇れるスポ ツーである 0.864 0.79543
１１ 柔道の創始者は嘉納治五郎である 0.744 0.67052
５　 柔道はケガの多いスポ ツーである 0.571 0.54148
４　 柔道は相手の力を利用する 0.476 0.48348
１　 柔道は常に１本の世界である 0.775 0.70522
１３ 柔道は痛いスポ ツーである 0.742 0.62456
２　 柔道と言えば谷亮子 ( 旧姓 : 田村 ) である 0.606 0.65188
２０ 柔道をすると精神力・集中力がつく 0.831 0.72019
７　 柔道は礼に始まり、礼に終わる精神がある 0.611 0.63858
８　 柔道は世界に親しまれているスポ ツーである 0.625 0.70089
９　 柔道は格闘技である 0.751 0.66345
貢献度 3.36241 1.94794 1.93684 1.82116 1.56991 1.27297 1.23781 13.44905
貢献量（％） 16.81211 9.73973 9.68422 9.10583 7.84951 6.36487 6.18908 65.74526

























































































































































表－８       3群の平均値・標準偏差および、F－検定
マスターズ群（n=64） 大学生群（n=85） 全体群（n=149)
Ｆ− test
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
Ｑ１ 3.937 1.180 3.458 1.220 3.664 1.222 1.532
Ｑ２ 2.390 1.190 1.941 1.072 2.134 1.142 3.509
Ｑ３ 4.578 1.179 4.752 0.634 4.677 0.909 6.920 ＊
Ｑ４ 4.062 1.037 4.305 0.845 4.201 0.937 0.641
Ｑ５ 3.234 1.109 4.176 0.953 3.771 1.121 1.807
Ｑ６ 3.046 1.252 3.764 0.983 3.456 1.159 8.613 ＊
Ｑ７ 4.750 0.816 4.176 1.025 4.422 0.980 12.299 ＊＊＊
Ｑ８ 4.406 0.791 4.505 0.867 4.463 0.834 0.262
Ｑ９ 4.296 1.093 3.894 1.185 4.067 1.160 0.942
Ｑ10 4.359 0.965 4.517 0.765 4.449 0.857 2.646
Ｑ11 4.796 0.759 3.988 0.029 4.335 1.004 15.330 ＊＊＊
Ｑ12 4.656 0.894 3.764 0.983 4.147 1.042 5.363 ＊
Ｑ13 2.921 1.012 3.576 1.004 3.295 1.055 0.390
Ｑ14 3.078 1.073 4.329 0.792 3.791 1.110 2.341
Ｑ15 4.578 0.792 3.352 1.192 3.879 1.201 15.477 ＊＊＊
Ｑ16 4.046 1.160 3.070 1.099 3.489 1.222 2.093
Ｑ17 3.828 0.984 4.129 0.842 4.000 0.915 2.124
Ｑ18 3.906 1.108 4.152 0.932 4.046 1.015 1.435
Ｑ19 4.718 0.700 4.270 0.904 4.463 0.850 13.171 ＊＊＊
Ｑ20 4.546 0.834 3.494 1.211 3.946 1.184 16.191 ＊＊＊
note :（*P＜0.05 、***Ｐ＜0.001）


























表－８       3群の平均値・標準偏差および、F－検定
マスターズ群（n=64） 大学生群（n=85） 全体群（n=149)
Ｆ− test
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
Ｑ１ 3.937 1.180 3.458 1.220 3.664 1.222 1.532
Ｑ２ 2.390 1.190 1.941 1.072 2.134 1.142 3.509
Ｑ３ 4.578 1.179 4.752 0.634 4.677 0.909 6.920 ＊
Ｑ４ 4.062 1.037 4.305 0.845 4.201 0.937 0.641
Ｑ５ 3.234 1.109 4.176 0.953 3.771 1.121 1.807
Ｑ６ 3.046 1.252 3.764 0.983 3.456 1.159 8.613 ＊
Ｑ７ 4.750 0.816 4.176 1.025 4.422 0.980 12.299 ＊＊＊
Ｑ８ 4.406 0.791 4.505 0.867 4.463 0.834 0.262
Ｑ９ 4.296 1.093 3.894 1.185 4.067 1.160 0.942
Ｑ10 4.359 0.965 4.517 0.765 4.449 0.857 2.646
Ｑ11 4.796 0.759 3.988 0.029 4.335 1.004 15.330 ＊＊＊
Ｑ12 4.656 0.894 3.764 0.983 4.147 1.042 5.363 ＊
Ｑ13 2.921 1.012 3.576 1.004 3.295 1.055 0.390
Ｑ14 3.078 1.073 4.329 0.792 3.791 1.110 2.341
Ｑ15 4.578 0.792 3.352 1.192 3.879 1.201 15.477 ＊＊＊
Ｑ16 4.046 1.160 3.070 1.099 3.489 1.222 2.093
Ｑ17 3.828 0.984 4.129 0.842 4.000 0.915 2.124
Ｑ18 3.906 1.108 4.152 0.932 4.046 1.015 1.435
Ｑ19 4.718 0.700 4.270 0.904 4.463 0.850 13.171 ＊＊＊
Ｑ20 4.546 0.834 3.494 1.211 3.946 1.184 16.191 ＊＊＊
note :（*P＜0.05 、***Ｐ＜0.001）
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